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Abstract:　 In view of children’s right to know their genetic decent, assisted reproductive 
treatment with the use of donated gamete is associated with a specific ethical issue pertaining to 
disclosure to children of their genetic decent.  With no legal regulation and social consensus on 
the disclosure issue in this country, JISART （Japanese Institution of Standardizing Assisted 
Reproductive Technology）, a private organization, obligates the member clinics to provide 
pretreatment counseling by certified counselor to both intended donor and recipient couples in 
which educational supports are offered to them so as to consider deeply the disclosure issue, and 
to review their attitudes about the issue in the institutional review board （IRB） before applying 
to JISART ethical committee for approval of the treatment.  
ー原著論文ー
























































This study was carried out in order to evaluate the role of pretreatment counseling for intended 
recipient couples by analyzing how they understood the disclosure issue and how they made 
disclosure decision. For this purpose, fourteen couples who delivered babies in the 7 years from 
2010 to 2016 after treatment with donated egg from sister or other known third party at a member 
clinic of JISART were subjected. And their thoughts and opinions given in IRB of the clinic that 
had been recorded in anonymized, oral proceedings were qualitatively analyzed. More 
specifically, individual sentences and phrases referring to disclosure and related issues seen in 
the proceedings were extracted, coded and categorized in a step by step manner. After three step 
categorizations beginning from a total of 249 codes, four big categories were obtained. They are:
① Recognition of necessity or importance; ②Acquisition of child-centered viewpoint; ③ Concrete 
image of telling; ④ Thoughts on parenting. The former two and the latter two revealed how the 
subjected couples understood the disclosure issue and how they made decisions, respectively. 
Taken together, it seems that the pretreatment counseling had played an efficient role as support 
to the intended donor couples in considering the disclosure issue. However, it should be noted 
that each of the above-mentioned big categories　includes a minor middle category that implies 
negative attitude （22 in the totaled number of codes）.　 
In this report, those results are described and discussed in relation to the role of pretreatment 
counseling as initial support for family building with children of donor’s egg conception. 


































































複を除くと調査対象者の 3/4 に相当する 21 名から関連
コードが得られた。そのうち 9 名からのコードが構成





















大カテゴリ 中カテゴリa） 小カテゴリa）  （コード数） 該当人数 b） 
1 必要性・重要性の認識
1 告知するという固い意思をもつ
1 伝えるべきだ （4） 4 
6
2 言う方がよい・言うつもり （4） 3 
2 伝える気持ちになる
1 伝える方に変化した （4） 4 
7




1 話さないリスクは本当にそうなるのか （1） 1 
2





1 隠すと傷つく、オープンにする （12） 9 
18
2 事実を話したい （6） 6 
3 早い時期が受け入れやすい （3） 3 
4 知られてもよい （3） 3 
5 大きくなると衝撃が大きい （2） 2 
6 いきなり言わない （2） 2 
7 親から先に言う （2） 2 
2 子どもの権利を守るため
1 子どもに知る権利、人権がある （5） 5 
62 子どものため （4） 4 




1 早くなくてもよい （4） 3 
5
2 理解できるのか （3） 3 
3 具体的なイメージ
1 告知の時期を想定する
1 物事がわかる時期に （15） 14 
28
2 小さいうちに、早いうちに （11） 11 
3 学校に入る迄に （10） 10 
4 小学校卒業までに （7） 7 
5 お腹にいる赤ちゃんの頃から話す （1） 1 
6 赤ちゃんにでも話す （1） 1
2 子どもの理解を得る工夫
1 絵本などを使う、まずお話として伝える （10） 8 
22
2 言い方、互いの気持ちを考える （8） 8 
3 理解、年齢に応じて （8） 8 
4 少しずつ、くり返す （7） 6 
5 いつ、誰から、どのように （7） 5 
6 病院に相談しながら方法を考える （2） 2 
3 まだ具体的に考えていない
1 時期や方法を具体的に考えていない （6） 6 
7
2 生まれていないので具体的にわからない （2） 2 
4 子育てへの思い
1 事実等を伝え理解を得たい
1 卵をもらった、助けてもらった等の経緯 （15） 11 
15
2 私が母、産んで育てた （9） 8 
3 望まれて生まれた、大変な思いをした （5） 5 
4 恥ずかしいことではない （1） 1 
5 きょうだいがいる （1） 1 
2 提供者家族とともに
1 提供者の子に伝える （12） 10 
20
2 提供者夫婦と検討する （10） 8 
3 提供者の子へ伝えた （7） 5 
4 提供者の子への告知時期 （5） 5 
5 提供者に会わせる （3） 3 
6 子ども達をきょうだいみたいに育てる （2） 2 
3 子どもを支えていく決意がある
1 話し合う、一緒に考える （5） 5 
9
2 自信をもって育てる （3） 3 
3 支える、仲良くなる （3） 3 
4 反抗は成長と考える （1） 1 




1 提供者の子に成長してから伝える （2） 2 
5
2 提供者の子と会う機会がない （1） 1 
3 提供者夫婦と話し合っていない （1） 1 
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